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Grabbes l e t z t e r Sommer. Roman. 
Von Thomas V a l e n t i n . B e r l i n : A u f b a u - V e r l a g , 1981. 189 S e i t e n 
m i t einem Nachsatz von Hans Georg R i c h t e r . 5,40 M. 
Thomas V a l e n t i n , 1964-66 Chefdramaturg des Bremer T h e a t e r s , 
wendet s i c h i n seinem l e t z t e n Roman einem Dramatiker z u , der 
eher a l s e i n en f a n t t e r r i b l e u n t e r den dramatischen D i c h t e r n 
g i l t : C h r i s t i a n D i e t r i c h Grabbe. 1801 geboren, s t i r b t er 1836 
i n s e i n e r H e i m a t s t a d t Detmold, m i t s e i n e n Theaterstücken e r -
f o l g l o s g e b l i e b e n . Der T i t e l d e u t e t es an: erzählt w i r d von 
den l e t z t e n Monaten b i s z u seinem Tod im September d e s s e l b e n 
J a h r e s . Das Buch s e t z t e i n m i t der RUckkehr Grabbes i n d i e 
unbedeutende F U r s t e n r e s i d e n z , s c h i l d e r t s e i n Aufbegehren 
gegen e i n p r o v i n z i e l l e s Leben, gegen Hohn, S p o t t und M i t l e i d 
d i e er a l s g e s c h e i t e r t e r D i c h t e r zu spüren bekommt, aber auch 
d i e A r b e i t an seinem l e t z t e n Drama, der "Hermannschlacht". 
Thematisch w i r d weniger das S c h e i t e r n und S t e r b e n e i n e s von 
der damaligen T h e a t e r k u l t u r I g n o r i e r t e n und verächtlich Be-
h a n d e l t e n , a l s v i e l m e h r d i e s e s S c h e i t e r n a l s Konsequenz e i n e r 
u n e r b i t t l i c h e n Kunst- und T h e a t e r k o n z e p t i o n , d i e Kunst und 
Leben, Theater und W i r k l i c h k e i t n i c h t länger trennen w i l l . 
So b e s t e h t e i n G r o s s t e i l des Buches aus D i a l o g e n und innerem 
Monolog der H a u p t f i g u r Grabbe Uber das T h e a t e r , und es f i n d e n 
s i c h E i n s p r e n g s e l aus s e i n e n Dramen und U b e r l i e f e r t e n Werken 
Die v i e l z i t i e r t e Widersprücklichkeit Grabbes b e s c h r e i b t der 
Erzähler a l s R e s u l t a t e i n e s rücksichtslosen Realismus: h a t 
das T h e a t e r das Leben zu e r g r e i f e n , so w i r d das Leben e i n e r 
bedeutungslosen Gegenwart zum T h e a t e r , zur Komödie der 
Banalität, d i e Tragödien nur noch i n der G e s c h i c h t e a n s i e d e l t 
kann. 
Der erzählerische Dualismus: K l e i n s t a d t s z e n e n und -gespräche. 
d i e den ni e d e r d e u t s c h e n D i a l e k t n i c h t scheuen, h i e r , i n n e r e r 
Monolog und Zwiegespräch Uber das Theater d o r t , s o l l e n d i e s e 
W i d e r s p r U c h l i c h k e i t i n d i e Romanform übersetzen. H i e r nähert 
s i c h der Autor manchmal dem K o n s t r u i e r t e n , so etwa, wenn 
Personen zu S t i c h w o r t g e b e r n werden, an denen d i e H a u p t f i g u r 
G e l e g e n h e i t f i n d e t , V o r s t e l l u n g e n Uber e i n anderes T h e a t e r -
und Leben - zu e n t w i c k e l n . 
I n der V o r h e r r s c h a f t des F i g u r e n s t i l s , der e r l e b t e n Rede, 
deutet s i c h an, dass h i e r Dramentheorie n i c h t romanhaft 
l i t e r a r i s i e r t werden s o l l . Beide s i n d I n d i z für d i e Nähe von 
Autor und h i s t o r i s c h e r F i g u r . Die Natur e r s c h e i n t im Roman 
Grabbes a l s I n v a r i a n t e . Pamit w i r d s i e zum B i l d ewigen L e i d e r 
i n der G e s c h i c h t e , z u r bevorzugten K u l i s s e s e i n e r Dramen. An 
dem Dramatiker Grabbe w i l l Thomas V a l e n t i n e i n e K o n s t a n t e 
deutscher K u l t u r a b l e s e n : Ferne zur W i r k l i c h k e i t , zumal im 
Theater und d i e alltägliche Dummheit a l s Verleugnung der 
Realität. 
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